




































































Speech from “AMADEUS”（近江 2003）として掲載されているこのモノロー
グ的なスピーチは，どのような状況や文脈で語られたのかをまず理解させ
ることで，表現読みによる解釈を進める。






































誓する。スピーチ・テキストだけからでは十分には判断できない who, to 











































1）“I know my fate” とは，サリエリのどのような運命なのか。
2）“I feel my emptiness as Adam felt his nakedness” とは，旧約聖書「創世記」のアダ
ムと自分の何を感じているのか。
3）“…a giggling child who can put on paper, without actually setting down his billiard cue, 
casual notes…” と評される子どもが，なぜが玉突きをしているのか。
4）“You gave me the desire to serve You…” とは，サリエリにはなぜ神に仕えたいと
願う敬虔な情熱があるのか。
5）“You know how hard I’ve worked”サリエリは，なぜ一生懸命働き努力してきたか。
6）“Shit-talking Mozart and his botty-smacking wife” 排泄物の話をするモーツァルトと
人の体を平気で叩く女房とは。
7）“...my sublime privilege ― is to be the one man alive in this time who shall clearly 
recognize Your Incarnation” 崇高な特権とは何か。
8）  “What use, after all, is Man, if  not to teach God His lessons”とは，何を語っているのか。
9）これまでの人生で，「悔しさ」「怒り」「憎しみ」「無力」の経験を思い出す。
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L1. Capisco!  I know my fate. 
L2. Now for the fi rst time I feel my emptiness as Adam felt his nakedness….
L3. Tonight at an inn somewhere in this city stands a giggling child who can put 
L4. on paper, without actually setting down his billiard cue, casual notes which 
L5. turn my most considered ones into lifeless scratches.



























（例イ）emp / ti / ness,  na / ked / ness,  bil / liard



















ア）の L1. Capsico! から L2. nakedness… までの 19語と，L3. Tonightから
L5. scratchesまでの 35語を，同じ 13.5秒で語っている。英語母語話者は，
「一般的には毎分 130語から 185語」の tempoで話す（Oxford 1979）ので，
これを一分当りに換算すると，スコフィールドは前段の 84語から，後段























L1. Capisco!  / I know my fate. /
L2. Now / for the fi rst time I feel my emptiness / as Adam felt his nakedness…/.
L3. Tonight / at an inn / somewhere in this city stands a giggling child who can 
L4. put on paper, without actually setting down his billiard cue, casual notes which






きがある。L3. Tonight直後と inn直後の pauseは，tonightという「時」と
innという「場所」を浮き上がらせ，まさにモーツァルトと同じ時に生き
る自分と，そして自分の作品とを比較し，彼よりも自分を低く見せている。
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